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Abstract: Active association with interdisciplinary fields and deepening mutual understanding are required in 
higher education in today’s fast-changing social situation. Thus, a special subject, “Introduction to Engineering 
Frontier” that is mindful of domestic and international business was created. The subject has been offered jointly 
by the National Institute of Technology (KOSEN), Kagawa College (Kagawa KOSEN) and the Nagaoka University 
of Technology over the last decade. The aim of the course is to train engineers to think with multiple, global, and 
strategic viewpoints. The collaborative subject, offered as synthetic-engineering education, is intended for 4th 
and 5th-year students who have acquired credits for fundamental special knowledge of engineering. The 
subject is executed as a series of intensive classroom lectures with exercises, hands-on demonstrations, and 
practical workshops based on domestic and/or international engineering work experience of the instructors. 
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づくデータ 1)によると，「卒後 注 1)の職業人の海外
移動が多く，教育内容の国際的共通性が必要」と
の回答が理学・工学分野で 20％であり，人文・社









年に，Education 2030 プロジェクト 4)の中で，変化
させる力のある新コンピテンシーとして，Creating 






















































本科目の学習目標は次の 3 つである。1. 専門領
域関連の先端技術科学について理解する（flexible 
− 2 −
idea for originality: 複眼的教育）。 
2. 技術展開に求められるグローバル人材につい





















90 分を 1 コマとし，全 15 コマ（1 単位）を 4～
5 日の集中講義形式で，香川高専全学科の 4，5 年
専門選択科目として開講している。過去 5 年の履
修学生数は以下のとおりである。2019 年：33 名，
2018 年：34 名，2017 年：27 名，2016 年：42 名，














































2015 年と 2019 年の独自アンケートの内，5 段
階評価の本稿執筆講師の平均は，(1)4.57，(2)4.55，








































思 考 の 上 で 大 切 な ， 無 次 元 化

















































































ウドの 3 つの種類について説明できること」の 1
点に絞った（図 5）。本講義を受けるメリットとし




































1 位「クラウド」22／39 名，2 位「IaaS」14 名／
39 名，同率 3 位「SaaS」13 名，「PaaS」13 名，5
位「API」5 名であり，クラウドシステムの 3 つの
種類である「IaaS（Infrastructure as a Service）」，

















































































































































































































に関して，実在の 2 つの世界的フイルム会社 A 社




























































































































ケートの内，39 名から回答のあった 2015 年度分
の講義全体に対する自由記述を，肯定的意見と否
定的意見に分けて，表 1 に示す。 









































基礎科目を 3, 4 年間学び，すぐ先に就職または進
学が控える高専 4, 5 年生ならではの，目的意識の
高い回答が得られた。一方で，「難易度が高い」が
2 名，「難易度が低い」が 1 名，「1 日の量が多いの

































1) 卒業後を意味するが，文献 1)のまま引用した。 
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